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Fig. 1. Abdominal CT scan shows a 20×40 mm
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A 68-year-old man underwent an inguinal orchiectomy for a right testicular tumor and the pathological
diagnosis was atypical lipomatous tumor. Nine years later, a resection procedure was performed for local
recurrence. Five years after that second surgery, abdominal computed tomography (CT) ﬁndings revealed a
low density mass 40 mm in size on the back side of the right kidney and enlarged fat in the retroperitoneal
space. We performed a laparoscopic tumor resection under a diagnosis of lipoma or liposarcoma
recurrence, and the pathological diagnosis was well differentiated liposarcoma. Treatment with pazopanib
was started, as a CT examination showed that the tumor remained, after which we performed an open
nephroureterectomy and resected the remaining tumor portion. Pazopanib treatment was continued and
no obvious signs of recurrence were seen at 8 months after the most recent surgery. Although well
differentiated liposarcoma usually recurs in the original tumor region, multicentric recurrence in other parts is
possible.
(Hinyokika Kiyo 63 : 25-29, 2017 DOI : 10.14989/ActaUrolJap_63_1_25)




















入院時現症 : 身長 163 cm，体重 57.3 kg，血圧 136/





腹部単純 CT : 右腎背側に接して 20×40 mm 大の





Fig. 2. Abdominal CT shows fat in the retroper-
itoneal space is larger than that four years
ago (A : 2010, B : 2014).
泌62,08,0◆-3
Fig. 3. Right retroperitoneal tumor on the back side





Fig. 4. Histopathological ﬁndings of the tumor (HE
stain). A : Adipocytes varying in size are
seen. B : Atypical cells with spindle-shaped
polynuclear in the ﬁbrous septum are seen.
Pathological diagnosis is well-differentiated
liposarcoma with lipoma-like type.
低吸収結節を認めた（Fig. 1）．右陰嚢内に明らかな再
発は認めなかった．
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Table 1. Reported 17 cases of multicentric liposarcoma in Japan
年 著者 年齢・性 発生部位 組織型 治療 再発 転帰
観察
期間
1986 香川 64 F 縦隔，腹腔内，後腹膜 高分化型 切除術後放射線照射 なし 生存
12カ
月





1991 陳 62 M 後腹膜/後腹膜
高分化型（脂肪腫様型＋硬
化型)/高分化型（硬化型) 切除 なし 生存
18カ
月






1995 戸川 56 F 不明 粘液型/高分化型 切除 なし 生存 19カ月
1998 宮田 61 F 不明 高分化型（脂肪腫様型)/高分化型（硬化型)
切除 不明 不明 不明
2000 二村 57 M 後腹膜/後腹膜，腹腔内
粘液型/脂肪腫 切除（ 2回) 局所 1回（22カ月)
生存 28カ
月
2001 槙 77 F 腹腔内，左副腎周囲/後腹膜
高分化型（硬化型)/高分
化型（脂肪腫様型)
切除 不明 不明 不明
2004 佐藤 72 M 腹腔内/後腹膜 高分化型（脂肪腫様型)/粘液型
切除 なし 生存 12カ
月
2005 五来 68 M 後腹膜/後腹膜 高分化型（硬化型)/高分化型（脂肪腫様型)
切除 なし 生存 6カ
月
2005 服部 68 M 腹腔内/後腹膜 多形型 /高分化型（硬化型)
切除（ 3回) 局所 2回（13，22カ月) 生存
32カ
月
2005 野原 68 M 腹腔内，後腹膜 粘液型 切除（ 3回) 局所 2回（ 4，5カ月) 死亡
5カ
月
2010 宮井 47 F 腹腔内 脱分化型 切除（ 4回) 局所 3回 生存 42カ月
2012 中尾 70 M 左精索，腹腔内/後腹膜
高分化型（硬化型)/混合
型
切除（ 2回) 局所 1回（ 8カ月)
生存 13カ
月


















病理所見 2 : 腎周囲脂肪，大動静脈間脂肪，腹腔内
脂肪に前回同様の高分化型脂肪肉腫の像を認めた．腎
尿管組織には異常を認めなかった．
術後経過 : パゾパニブ 800 mg/日の内服を再開し
た． 2カ月内服したところで有害事象（CTCAE v 4.0
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